











































































































































-2.12653 0.207861 -0.00223731 S.E.-0.136



































































































































































































































第Ⅲ節 シ ミュ レーシ ョン分析 の方法
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としている10)｡初期状態 と高齢化状態において経済に存在する家計の総数を























































































ケース A A-1 A-2 A-a A-b
生 命 表 1995年 1995年 1995年 ･99可 1995年
人 ｢1成 長 率 1% 1% 1% 1% 1%
労 働 供 給 334.5 334.5 334.5 334.5 334.5
標 準 偏 差 0.642 0.642 0.642 0.1 1.0
労働所得税率 *累進税率 *比例税率 *累進税率 *累進税率 *累進税率
二 ∴ ∴ 缶≡060680 缶≡.?0126 匿 呂:8詰ま i彊 :呂詰る
利子所得税率 *20% *20% *20% *20% *20%
消 費 税 率 5.00% 5.00% 5.00% 6.56% 1.28%
年金保険料率 19.8% 19.8% 19.8% 19.8% 19.8%
K/L 3,18 3.ll 3.21 3,31 2.87
Y/L 1.12 1.ll 1.12 1.12 1.ll
K/Y 2.85 2.79 2.87 2.95 2.60
利 子 率 3.64% 3.76% 3.59% 3.43% 4.24%
賃 金 率 1.002 0.998 1.003 1.008 0.983
総 資 産 1,064.5 1,041.0 1,074.3 1,106.9 960.7
総 生 産 373.8 372.9 374.1 375.3 369.7
社 会 的厚 生 -3.202 -3.916 -2.954 -0.068 -211.272
低 所 得 層 -2.865 -3.522 -2.639 -0.012 -207.816
高 所 得 層 -0.00025 -0.00023 -0.00026 -0.00300 -0.00009






ケース B B-1 B-2 B-a B-b I
生 命 表 2025年 2025年 2025年 2025年 2025if-1
人口成長 率 0% 0% 0% 0% 0%
労 働 供 給 300.6 300.6 300.6 300.6 300.6
標 準 偏 差 0.642 0.642 0.642 0.1 1.0
労働所得税率 *累進税率 *比例税率 *累進税率 *累進税率 *累進税率
α-0.0201 α-0,0679 α-0 α-0.0201 α-0.0201
-0.0089 -0 -0.0126 -0.0089 -0.0089
利子所得税率 *20% *20% *20% *20% *20%
消 賓 税 率 6.62% 6.63% 6.62% 8.13% 3.06%
年金保険料率 29.9% 29.9% 29.9% 29.9% 29.9%
K/L 2.95 2.89 2.96 3.01 2.78
Y/L 1.ll 1.ll 1.ll 1.ll 1.10
K/Y 2.66 2.61 2.67 2.71 2.53
利 子 率 4.08% 4.20% 4.05% 3.94% 4.44%
賃 金 率 0.988 0.985 0.989 0.992 0.978
総 資 産 885.5 868.7 889.9 906.3 836.5
総 生 産 333.2 332.5 333.3 334.0 331.1
社 会 的厚 生 -5.613 -7.132 -5.108 -0.120 -410.004
低 所 得 層 -5.020 -6.413 -4.559 -0.022 -403.848
高 所 得 層 -0.00046 -0.00042 -0.00049 -0.00536 -0.00017
















































会的厚生は,-3.916か ら-2.954へ と改善 している｡低所得層の効用は




















































































































































































































































C"x)-a)7[T T 'l'~1)C.(x, (7I)
を代入するとcl(x)の億が求められる｡
lAppendixB]











































所柑 特級 人数 戸~. 総所得 ･l'L.Y,JlyJT柑 tl(~､l/JfJ) Xi(I-JlFd;-) 税縦 '1;-均桝柑(万トリ) (丁.人) (鰍かヒ) (卜億) (jjllJ) H一位)相手く(%)
1 - 100 3,543 0.0692 2,685 75.8 0.16 0.212 29 1.08
2 100- 20〔) 5,977 0.1167 9,252 154.8 0.33 0.424 249 2.69
3 2()Op- 300 8,990 0.1756 22,766 253.2 0.51. ().636 840 3.69
4 300- 4()0 8,899 0.1738 31,064 349.I 0.74 0.849 1,264 4.07
5 400- 500 7,052 0.1377 31,591 448.0 0.95 1.061 1,342 4.25
6 500- 600 5,100 0.0996 28,003 549.1 1.Il 1.273 1,299 4.64
7 600- 700 3,459 0.0676 22,399 647.6 1.37 1.485 1,180. 5.27
8 700- 800 2,404 0.0470 17,933 746.0 1.58 1.697 1,146 6.39
9 800-1,000 2,584 0.0505 22,964 888.7 1,89 2.121 1,907 8.30
lO 1,000-i,ZOO 1,285 0.0251 14,099 1,097.2 2.33 2.546 1,604 ll.38
ユユ 1,200-1,500 904 0.()177 12,067 1,334.9 2.83 3.182 1,867 l5.47
12 1,500-2,000 566 0.011 9,684 1,711.0 3.63 4.243 2,029 20.95
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Income Distribution and Tax Reforms
in Aging Japan
Akira Okamoto
This paper examines the effects of changes in the variance of income
distribution on both capital accumulation and social welfare in Japan, the
society with an aging population. To analyze the problem, we adopt a
simulation approach for an extended life-cycle general equilibrium model
of overlapping generations with continuous income distribution. The
simulation results indicate that the changes in the variance affect
economic variables under a progressive tax scheme but they do not under
a proportional tax scheme. The results also show that social welfare
greatly increases as the variance shrinks. Therefore, the recent shift in
Japan, where the taxation system has tended in effect to become flat, may
cause a significant damage to social welfare.
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